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Abstract: e City Government and Financial Problems of Early Modern London
is paper discusses London’s nancial problems during the rst half of the 17th century, taking into account 
its political background. Since the middle of the 16th century, the size of London’s treasury has increased at 
an incomparable speed with those of other cities in England. While the abundance of funds available to the 
treasury expanded the city government’s administrative scope, it also generated a variety of problems such as the 
accumulation of debts, improper management of the city’s real estate, insucient accountability for receipts and 
disbursements, and friction between the aldermen and common councilors regarding these issues. The state of 
London’s nances gradually deteriorated, and since the 1620s, the city government has attempted to improve the 
situation several times with little success. In the republican Commonwealth period, the city government’s initiative 
shifted from the aldermen’s court to the common council and more radical reform programs were adopted. At 
their core was overhauling the customary oce systems of the government and reducing ocer expenses. is 
agenda was contrary to the interests and honor of the elites, who were accustomed to undertaking these oces 
































(1) 中世に関する断片的な記録は，Riley （1868）, pp.185-6, 206-7; CLB, E, pp.216-17, 270-71など参照せよ。
(2) 中野（1986），35-55頁；中野（1995），第10章；唐澤（2009），20-37頁；小西（2015），118-26頁などを参照。





























(6) Wren （1948）, pp.46-53; Wren （1949）, pp.91-98．会計簿の形式については，Masters（ed.） （1984）；中野（2001）も参
照せよ。















Ａ ① 市有地・慈善贈与地からの地代 2,725.21 4.3
Ａ ② 徒弟登録料・フリーメン認可料 1,460.64 2.3
Ａ ③ 市場請負料 689.00 1.1
Ａ ④ 臨時収入 262.31 0.4
Ａ ⑤ リース更新料 480.83 0.8
Ａ ⑥ 未収金受取り 1,310.98 2.1
Ａ ⑦ 罰金その他 469.38 0.7
Ｂ ⑧ 利子受取り 3,671.29 5.8
Ｂ ⑨ 利子付き借入金受取り 35,649.06 56.1
Ｂ ⑩ 孤児預託金 16,842.28 26.5
　 　 合　計 63,560.99 100.0
前年度繰越金 34,254.42
ｂ．支出
　 項　目 £ ％
Ａ ① 給与・賃金 2,357.85 3.4
Ａ ② 原材料 1,072.50 1.5
Ａ ③ 特別事業 1,221.46 1.7
Ａ ④ 雑：経常支出 225.20 0.3
Ａ ⑤ 雑：臨時支出（外部支出） 7,682.51 11.0
Ａ ⑥ その他（地代，贈与，制服代など） 703.17 1.0
Ｂ ⑦ 利子付貸付金 28,330.00 40.4
Ｂ ⑧ 孤児預託金返済 20,257.86 28.9
































(9) Masters, （ed.） （1984）, 1, 63, 131-3；坂巻（2016），99-103頁。 
(10) 1638年の例では94葉のうちの28葉。
(11) 1632／３年の場合，COL/CHD/CT/01/001, fols. 52-66vに92件が記されている。
(12) 中野（1986），46-49頁を見よ。





















(15) その記録は，LMA, COL/CHD/LA/01/001 （Accounts of money borrowed at interest by the City for the City’s use 
upon the City’s Bond）; COL/CHD/LA/01/003 （Ledger）などに残されている。
表２　財政状態　1632／３年
責任賦課（受取金） 責任解除（支出金）
 £ ％ £ ％
収入  7,398.35   7.6 行政費 13,262.69  18.9
借入金 56,162.63  57.4 返済金 56,869.02  81.1
小　計 63,560.99  65.0  　
前年度繰越金 34,254.42  35.0    




























(16) ブリッジハウスの土地については，Harding and Wright （eds.） （1995）. 
(17) Shipley （1977）, p.161.
(18) Shipley, p.165; Masters （1988）, p.29.
(19) Shipley, pp.163-64.
(20) これに対し，次の1603～1651年は３人が務めた。Masters （1988）, pp.20-25, 110-11.





























を自分たちの私的な利益のために様々な個人に認可した，とその改善を求めて訴えた。CLB, H, p.38. 
(23) Shipley, pp.161-62.
(24) Ibid., p.162. 
(25) Ibid., p.163.　
(26) LMA, CLA/008/EM/02/01/001-7 （City Lands Grant Book, 1589-1695）. 
(27) Shipley, pp.165-66. 　


























(29) Rep., 22, fo. 180 quoted in Shipley, pp.164-65. 
(30) Rep.,41, fo. 67.





(33) Rep., 41, fos. 212-19.
(34) COL/CHD/CM/09/001（A brief declaration touching the state of the Chamber, the debts, rents , issues and prots 






























もが負担する税や援助金aidsで賄われるべきであり，あるいは「公の一般献金者 some publique general 
contributors」から徴収され，市が大きな債務を弁済できるようにするのが適切である，というのが委
(35) ロンドンのアイルランド植民については，坂巻（2016），214-28頁を参照せよ。
(36) LMA, COL/CHD/09/001 （e State of the Chamber with Considerations touching the increase & decrease of the 































(37) Rep., 41, fos. 213-13v, 214, 217.
(38) Rep., 43, fos. 122v-125; Rep., 45, fos. 526-526v.
(39) Rep., 54, fos. 334; Rep., 55, fos. 30, 33v.




























(41) Rep., 43, fos. 122v-25.
(42) Rep., 55, fos. 29v-30.
(43) Ashton （1960）, chap. 5；仙田（1976），第２章。 
(44) 1650年代までの会計簿の末尾には，「市に対する債務Debts owing to the City」として，債務者の詳細なリスト
が付されている。E.g. 1632／３年の例については，COL/CHD/CT/01/001, fos. 83-90v．市の貸付金の運用は，
王室契約による土地の処分などと関連して複雑な仕組みをもっているが，その実態の解明にはこれらのリス
トの分析が必要となる。



























(46) 内戦の経済的な打撃についての概観は，Porter （1996）, pp.175-204; Coates （2004）, esp. pp.219-32などを参照。 
(47) JCC, 41, fo. 6v.  
(48) Anon. （1650）, Newes.
(49) Pearl （1961）, pp.332-38はこれに依拠しながらロンドン市財政の分析を試みている。
(50) この時代の選挙方法や市政一般については，Pearl （1961）, chap.2, esp. pp.50-58；坂巻（2016），第３章などを参照せよ。




























(52) Firth and Rait （eds.） （1911）, pp.cxi-cxv.
(53) Birch （1887）, pp.45-50.
(54) JCC, 40, 121v; Sharpe, II, p.304. 
(55) この内容はパンフレットとなって刊行される。Bellamie （1945）. 
(56) Ibid, pp.15-18．市長らの選挙に一般市民の参加を求める動きは中世にも見られたし，ロンドンだけの特徴でも
なかった。Barron （1990）, esp. pp.181-83; Liddy （2017）, pp.11-12, 94-108.


























リフは「この都市の庶民と市民 the commons and citizensにより選ばれ……選挙は区から選ばれた人物
(58) De Krey, G.S., （2017）, pp.17-26; do.（2018）, pp.63-75, 107-16.
(59) Lilburn （1646）, pp.1-3.
(60) Anon. （1648）.
(61) Rees （2016）, pp.305-10; Braddick （2018）, pp.192-94.　
(62) City of London （1648/9）; Sharpe, II, pp.298-300, 304, III, pp.450-51も見よ。
(63) JCC, 40, fo. 312-12v; Sharpe, II, pp.304-5. 



























(65) JCC, 41, fos. 35, 36v; Sharpe, II, pp.329-30. Common Hall Bookにはコモン・ホールでの選挙について報告されて
いるが，選挙方法についての記述はない。COL/CN/01/02, fos. 97, 218, 255, 424v. 
(66) JCC, 41, fos. 37v, 38v.
(67) Anon. （1651）, Londons Liberties. 次も見よ。Ashley （1947）, pp.73-76; De Krey （2018）, pp.30-31.
(68) ワイルドマンについては，Ashley （1947）．彼は共和制期から名誉革命期に至るまで，「レヴェラーズのエート
ス」の継承者として重要な役割を果たすことになる。De Krey （2018）, Vol. II, pp.244, 283-4, 289 et passim.   






























える委任は市の全庶民 the whole commonaltyの名のもとに行使される。市議会条例その他の法で認め
られているものも人民の権利であり，各区の代表が成文法で宣言された権利にもとづいて市長とシェ
other thier Members, to come in the last Livery, to come to choice of the Mayor, and the last but one to the Choice of the 
Sheris; and no other Persons to be present but Common Cuncil-Men, and no Alderman to bring above one Servant. 


























































ついても，様々な議論があった。Foxley （2015）, chap.3. 
(75) Benner （1993）, pp.558-65.
(76) E.g. Anon. （1649）; Anon. （1648a）; Anon. （1659） etc.
(77) JCC, 41, fo. 40; List By Law, p.79.
(78) この時期の市条例については，A List of the By-Laws; COL/AC/10/001 （City Extract, vol.1） などを参照。
(79) Brenner （1993）, 542-44．この時期の市議会議員には，東インド会社やレヴァント会社などと繋がる有力商人
とは異なる新興の貿易商人が多数含まれていたとされる。Ibid. pp.545-50.
(80) JCC, 41, fos. 7v, 11；コモン・ホールで選ばれるすべての役職者の選挙の適切な方法についての検討（fo.35）；
選挙に関する報告（fo. 35v）；市長とシェリフの選抜に関する議決（fo. 36v）；選挙に関する記録の調査（fo. 
37）；選挙に関する請願書（fo. 41v）；選挙に関する報告書と確認 （fos.42, 43）．しかし詳細の記述はない。 


























(82) COL/CHD/CM/06/003（Extraordinary Disbursement made out of the Chamber of London since anno 1624: by Act of 
Common Council）.

































































(85) Newes, pp. 7-8.
(86) House of Commons Journal, Vol.6, pp.262-63; JCC, 41, fo. 11v （1649年9月8日）, 21v （1650年3月1日）. 
(87) JCC, 41, fo. 33 （1650年9月6日）.
(88) JCC, 41, fo. 29 （1650年7月9日）. 
(89) JCC, 41, fos.16.
(90) JCC, 41, fos. 12 v seq. fos. 22, 29も見よ。16世紀までの市長の家政については次を参照せよ。Masters （1969）, pp.95-114.
(91) Sharpe, II, pp.320-21; JCC, 41, fos. 12v, 13. ‘consider what charges of the Lord Mayors and Sheris...what maintenance 
is t to continue...what ocers there are how to respect the honour of the City...’. 
(92) その他に市長は，関税事務所の収入のうちの2,500ポンドを超える分（1650年８月），テムズ川保全のための裁判


































































(95) Cf. Coates （2004）, pp.230-31.
(96) 条例の名称は明示されていないが，それぞれ「市長・シェリフの家政維持」，「リッチモンドのニューパーク」，
「石炭計量官」に関する条例を指すと思われる。
(97) COL/CHD/CT/01/007, 80-83, 83v.































(99) COL/CHD/CT/01/008, fols. 53-55. 
(100) COL/CHD/CT/01/008, fols. 33-6.
(101) JCC, 41, fos. 71-71v.
(102) JCC, 41, fo. 100.

























この手当は「昔の役得 the Ancient Perquisite」にあたるとされ，旧来の制度に事実上戻ることになっ
た (110)。10月には市長の役得について議論が重ねられ，国王から認可された様々な役職から市長に振り
(104) COL/CN/01/01 （Common Hall Book）/3, Memorandums （Various） of Choice of Sheris, & of their refusal to serve, 
fos. 106, 107, 108, 113, 230v. 236, 237, 243, 323, 335．
(105) COL/CN/01/01/2, fos. 225, 366v; /3, fos. 99, 310v． 
(106) Wunderli （1990）, pp.6, 9-11. 市参事会員職と同時に，シェリフの被選挙資格を免除される者も多かった。JCC, 
41, fo. 31v et passim. 
(107) Rep., 61, fos. 236v, 240; Sharpe, II, pp.333-4. 
(108) JCC, 41, fo. 77; Rep., 62, fo. 197v, 20v; Sharpe, II, p.336. 
(109) JCC, 41, fos. 71, 72.


























(111) JCC, 41, fo. 75v.
(112) JCC, 41, fo. 77.
(113) COL/CN/01/01/4, fos. 86-86b, 193-93b; JCC, 41, fos. 80-80v, 85, 86; Wunderli （1990）, pp.5-6.
(114) COL/CHD/CT/01/008, fos. 130v, 146v, 147.
(115) 例えば，1684年の市長・シェリフが売却できる役職について，COL/MH/LMH/01/002 （Account of the prots 
























































〈未刊行一次史料〉（すべてLondon Metropolitan Archivesに所蔵） 
COL/CC/01/01（Journals of the Common Council （microfilm）：JCCと略記 .
COL/CA/01/01（Repertories of the Court of Aldermen）（microfilｍ）：Rep.と略記 .
COL/AC/10/001（City Extract, vol.1）










Anon. （1648a）,The Humble Petition of Many Thousands of Citizens, and Inhabitants in and about London （England, s.l.）. 
Anon. （1648b）, The Humble Petition of Divers Thousands Wel-Affected Citizens, and Others, In the Behalf of Leiutenant Collonel 
John Lilburn, Prisoner in the Tower of London （London）.
Anon. （1649）. The Humble Petition of Divers Inhabitants of the City of London: and Places Adjacent, in the Behalf of the Poore of 
This Nation （London）． 
124
Anon. （1650）, Newes from Guild-Hall. Or A Premonition to the Citizens of London （London）: Newesと略記 . 
Anon. （1651）, Londons liberties; or A learned Argument of Law &  Reason （London）. 
Anon. （1659）, The Humble Petition of Many Inhabitants in and about the City of London （London）．
Bellamie, John （1645）, A Plea for the Commonalty of London: Or, A Vindication of their Rights...in the Choice of Sundry City 
Officers （London）. 
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Calendar of Letter-Books preserved among the archives of the Corporation... of the City of London, edited by R. R. Sharpe （London, 
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City of London （1648/9）, The Humble Petition of the Commons of the City of London in Common Councel assembled..., Jan. 16. 
1648/9（London, 1648/9）
City of London （1769）, A List of the By-Laws of the City of London unrepealed （London, 1769）: List of the By-Lawsと略記．
Firth, C. H. and R. S. Rait eds. （1911）, Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642-1660 （London）.
Harding, Vanessa and Laura Wright （eds.） （1995）, London Bridge: Selected Accounts and Rentals, 1381-1538 （London）.
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